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This study aimed to realize the unified perception of students’ artistic and musical expression. The 
mutual transmission of images expressed in color and sound was examined. Study 1 looked at the 
correspondence between colors represented as sound and musical sounds represented as color. Study 2 
looked at how the viewer appreciates paintings depicting images of sound and how the sounds are 
“read” by the viewer. The broad conclusion from Study 1 was that there is an interrelationship between 
the quality of color and the range of sound. From Study 2, we found that it is possible to convey the 
intensity and nuance of sound expressed as color. A future task is to utilize these study results in the 
expression of sound and color and in art and music education.
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とした。③－ 2についての調査の手続きは次の通りである。

















































③－ 1、③－ 2の結果を色と音の全体的な分布、個別の選択、色の性質と音域の関係の 3
点から考察する。
ⅰ．分布
色と音の対応表③－ 1と音と色の対応表③－ 2において、③－ 1、③－ 2ともに 5人以上
選択、被験者の 10％以上選択、20％以上選択した箇所にグレーのグラデーションのシャドウ
を掛けた。選択が少ない部分は 1点ハ音＃ 9深緑から 12群青色のあたりから 26銀に至る中
音域の選択がきわめて少なく、双方ともその部分を囲うように選択され偏りが見られる部分
は、③－ 1では 17うす橙以下の茶系統にイ音から 1点ハ音＃までの選択が顕著な部分があり、






上）。黄色・レモンイエローについては 1点ニ音近辺と 2点ハ音近辺の 2箇所に選択数が多い。
③－ 1では 2点ハ音近辺に明度がより高いレモンイエローへ対応、1点ニ音近辺では黄色を
対応させたが、③－ 2では逆転した。また、黒は③－ 1ではイ音の選択人数が最も多かった
が③－ 2では 1名、水色：1点ト音では黒ほど顕著ではないが、③－ 2の選択が 2倍以上であっ
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作品⑬　クシュクシュ・ビリビリ  作品⑭　速さの音 作品⑮　パチパチ
作品⑯　フワフワ 作品⑰　ドーン 作品⑱　ドレミの音


















































సရ㻺㻻 䠍఩ 䠎఩ 䠏఩
సရ㻝 ⥺ ື䛝 Ⰽᙬ
సရ䠎 ⥺ Ⅼ Ⰽᙬ
సရ㻟 ື䛝 Ⰽᙬ ⥺
సရ㻠 Ⰽᙬ 㠃 ື䛝
సရ㻡 ⥺ ື䛝 Ⰽᙬ
సရ㻢 ⥺ Ⰽᙬ ື䛝䠄䠎఩ྠᩘ䠅
సရ㻣 Ⰽᙬ ⥺ ື䛝
సရ㻤 ື䛝 Ⰽᙬ 㠃
సရ㻥 Ⰽᙬ ື䛝 㠃
సရ㻝㻜 ⥺ ື䛝 Ⰽᙬ
సရ㻝㻝 Ⰽᙬ ⥺ ື䛝
సရ㻝㻞 Ⅼ ⥺ Ⰽᙬ
సရ㻝㻟 ⥺ Ⰽᙬ ື䛝
సရ㻝㻠 ື䛝 ⥺ Ⰽᙬ
సရ㻝㻡 ື䛝 Ⰽᙬ ⥺
సရ㻝㻢 Ⰽᙬ ⥺ ື䛝
సရ㻝㻣 ⥺ Ⰽᙬ 㠃
సရ㻝㻤 ⥺ Ⰽᙬ ື䛝
表 5　音を読み取った上位の造形要素
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